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Synopsis: In Chapter 5 of James Joyce’s novel A Portrait of the Artist as a Young Man, there is a depiction of a lecture 
on physics. This paper points out that the depiction of the physics lecture is closely similar to the explanation of 
resistance coil in the fourth or later edition of A Handbook of Electrical Testing written by Harry Robert Kempe, and 
then makes some comments on the lecture from the point of view of electrical engineering. Moreover, we attempt to 
gather more detailed information about “F. W. Martino” who was referred to as the inventor of an alloy, platinoid, in the 
lecture. Finally, we compare five representative Japanese translations of the novel with respect to their use of 
terminologies in translating the physics lecture. 
































































じて Joyce は『Portrait』の第 1 章の手書き原稿をタイ
ピストにタイプさせてPoundに送り，そのタイプ原稿
は翌1914年の1月中旬にPoundの元に届いた。Pound
は折り返し Joyce に返事を送ったが，次の第 2 章のタ
イプ原稿が 3 月下旬に Pound の元に届くよりも先に，
Poundが関わっていたロンドンの文芸雑誌『The Egoist』
[1] では，見切り発車的に 2 月 2 日付の第 1 巻第 3 号
から『Portrait』を連載小説として掲載し始めた。しか
し，その後は Joyceからの原稿送付が遅れがちになり，
第 3 章のタイプ原稿がロンドンに届いたのは 7 月 21
日で，これは8月1日付の第1巻第15号の掲載に危う
く間に合わないところであった。『G&H』[2]（6 頁）













































修正リスト付きの原稿が Weaver から Huebsch を経て
印刷業者の手に渡ったのは1916年10月になってのこ
とであった。Joyce が年内の発刊を強く希望したため
12 月 29 日に申し訳程度の冊数が発刊されたが，本格



















1924 年には『Portrait』の出版を引き継いだ Jonathan 









































He explained that the wires in modern coils were of a 
compound called platinoid lately discovered by F. W. 
Martino. 
（中略） 
―Platinoid, the professor said solemnly, is preferred 
to German silver because it has a lower coefficient of 
resistance variation by changes of temperature. The 
platinoid wire is insulated and the covering of silk that 
insulates it is wound double on the ebonite bobbins just 
where my finger is. If it were wound single an extra 
current would be induced in the coils. The bobbins are 

















 double は「Egoist 連載」から「1964 版」まで欠落。
faircopyには存在し，『G&H』では追加してある。 


























理学の講義の描写は，Harry Robert Kempe 著『A 
Handbook of Electrical Testing』（以後『ETest』と略す）






Recently a new metallic compound called platinoid, 
which is a combination of tungsten, copper, nickel, and 
zinc, has been discovered by F. W. Martino. This alloy, 
besides being very inexpensive, has a lower co-efficient 
of resistance variation by change of temperature than 
even platinum-silver, （中略） 
 The wire is usually insulated by two coverings of silk, 
and is wound double on ebonite bobbins, the object of 
the double winding being to eliminate the extra current 
which would be induced in the coil if the wire were 
wound on single. By double winding, the current flows 
in two opposite directions on the bobbin, the portion in 
one direction eliminating the inductive effect of the 
portion in the other direction. When wound, the bobbins 
are saturated in hot paraffin wax, which thoroughly 
preserves their insulation, and prevents the silk covering 
from becoming damp, which would have the effect of 
partially short circuiting the coils and thereby reducing 
their resistance. 
引用2. 『ETest』第4版 [5] 第 2章（10, 11頁）より 
抵抗コイルの説明（斜体ママ） 
 

































トしてしまうので，ここでは7行目「The wire is usually 













                            James Joyce『A Portrait of the Artist as a Young Man』における物理学講義 
て，半分から先は前半とは逆回転の巻きで戻るように
巻くのが抵抗コイルに必要な工夫である。引用 2 の 7
























目から 14 行目にかけての「the object of the double 
winding being to eliminate ～ eliminating the inductive 









































































































F. W. Martino. Probably F. Martin, who wrote articles on 

















Fernando Wood MartinをF. W. Martinoその人であると
している。また，Jeri Johnson 編の『Portrait』[4] の巻








Fernando Wood MartinがF. W. Martinoであるとするな
らば，引用 4 の中であげられている 2 つの文献
『Inorganic Chemistry: A Lecture and Laboratory Syllabus』 
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F. W. Martino Dog-Latin for Fernando Wood Martin 
(b. 1863), an American chemist who developed the alloy 
platinoid and was the author of several textbooks 
including Inorganic Chemistry: A Lecture and 
Laboratory Syllabus (Lynchburg, Va., 1906) and 
















学者 James Thomson Bottomley が 1885 年に発表した







云々，という説明は，2 年前に発表されたこの J. T. 
Bottomley の論文の結果に基づいていることは明らか
である。論文 [7] の冒頭でのplatinoidおよび発明者の
F. W. Martinoに関する紹介を引用5として示す。 
 
This alloy is the invention of Mr. F. W. Martino, of 
Sheffield; and I have to acknowledge my indebtedness to 
Mr. Martino for having provided me with specimens of 
his new alloy and given me information regarding it; and 
for having supplied me with wires specially drawn down 
to the finer gauges for my experiments. 
引用5. 論文「On the Electric Resistance of a New 
Alloy Named Platinoid」[7] より 
 
ここで注目すべき点は， 










化学者Fernando Wood MartinがF. W. Martinoその人な
らば，1885 年当時は 21，22 才であるから，その時に
はまだ Ph. D. の学位を取得していなかったために単
にMr. で呼ばれた，という可能性も無くはないが，そ
の場合，研究者の卵としてどこかの大学に所属してい
れば「○○大学のMr. F. W. Martin」と紹介されるであ









また，J. T. Bottomleyの1889年の論文「Expansion with 
Rise of Temperature of Wires under Pulling Stress」[8] では
platinoidに関して「Invented and patented by Mr. F. W. 
Martino of Sheffield.」という脚注が付けられている。そ
こで，Martinoという名前で取得されている特許につい
て調べたところ，1884年の『The Journal of the Society of 
Chemical Industry』 vol. 3の「Journal and Patent Literature」
という報告欄の中で「An Improvement or Improvements 
in the Manufacture of Alloys of Tungsten」[9] というタイ
トルで，SheffieldのF. W. Martinoによるタングステン
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platinoid の発明者たるにふさわしい事ではある。さら




William Martino」なる人物が 1892 年から 1904 年にか
けて冶金・金属製造の技術に関する特許を英・米・加
などでいくつか取得していたことがわかった（後で述
べるように，Martinoは 1903 年 10月に死去するので，
彼の特許のうち，1904 年に取得・公開されたものは，
彼の生前に申請して死後に取得・公開されたものであ
る）。なお，J. T. Bottomleyの1885年の論文 [7] には，
F. W. Martinoがplatinoidの特許を保持しているとは書
いていないので，特許を取得したのは 1885 年と 1889
年の間のことかもしれない。 
以上の資料から，比較的確実な情報をまとめると，
Glasgow 大学の物理学者 J. T. Bottomley が遅くとも
1885 年までに Sheffield の F. W. Martino から直接









び『Portrait』第 5 章で platinoid の発明者として紹介さ
れているF. W. Martinoは，1863年生まれのアメリカの
化学者Fernando Wood Martinではなく，Sheffieldで冶
金・金属製造業に従事していた Frederick William 
Martinoという人物である，と結論したい。 
 この結論を支持するさらなる事実としては，たとえ
ば，イギリスの金属関連の業界紙『Iron』の 1891 年 8
月21日付の記事 [12] にF. W. Martinoと併記して「F. R. 
Martino」という名前が見え，彼らが扱っているタング
ステン合金の紹介がある。また，1894 年の Rudolf 
Biedermann著『Technisch-Chemisches Jahrbuch』[13] の
（4 頁）にも Sheffield の F. W. Martino と併記して
BirminghamのF. R. Martinoという名前が見え，やはり
彼らの扱っている合金の紹介がある。このF. R. Martino
に関しては，1800 年代後半から 1900 年頃にかけて食
器用の卑金属を取り扱っていた業者の商標を集録した
Eileen Woodhead著『Trademarks on Base-Metal Tableware』
[14]（153頁）に，引用6のような紹介がある。 
 
F. R. MARTINO 
Birmingham  
(1892) 
Spoons, forks, etc., in nickel-silver 
and electro-plate 
Ref. 1892 
引用6.『Trademarks on Base-Metal Tableware』[14] 
（153頁）より，F. R. Martinoの紹介 
 









図4.『Trademarks on Base-Metal Tableware』[14] 








また，同じ Martino 姓ということで，F. W. Martino
とF. R. Martinoは縁続きであろうかと当然予想される
ところだが，彼らの続柄については，1882 年 7 月 10
日付の『Sheffield Independent』紙の「Action by a Sheffield 




得したタングステン合金に関する特許（US 489314, 3 
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Jan, 1893）[16] があり，それによるとF. R. Martinoは
正式には「Francis Richard Martino」であるらしい。 
 以上をまとめると，Birmingham の F. R. Martino と
SheffieldのF. W. Martinoは兄弟で，同じように金属関
連の仕事をしており，2 人は platinoid のようなタング
ステンを含む合金を扱う技術を有しており，F. R. 
Martinoはplatinoidの商標を使用していた，ということ






とえば，1896年発行のWilliam T. Brannt著『The Metallic 
Alloys』[17] の280頁や，1901年発行のJohn F. Buchanan
著『Brassfounders’ Alloys』[18] の106頁では，platinoid






 F. W. Martinoの生年月日は不明だが，Sheffield City 
Council というウェブサイト内の「Obituaries and Death 





Telegraph』紙の「Events of To-day: Death」という記事














Mr. Martino, who was of Florentine extracti## was the 
inventor of the breech action for rifles, whi## superseded 
the Snider in the early seventies.（中略）His development 
of platinoid, which offers grea### electrical resistance 
than any other material, broug## him into communication 
with Lord Kelvin. 
引用7.  1903年 10月10日付『Sheffield Daily 
Telegraph』紙の記事「Obituary: Death of a Notable 
Inventor」[21] より（#は文字不明瞭） 
 
Sheffield City Councilの「Obituaries and Death Notices」





の採用に大きく貢献した breech action の発明とは，
Friedrich von Martiniが1869年に特許を取得したbreech 
loadingに関する改良（Pat. US 90614A）[22] のことで
ある。また，Martini-HenryのHenryは，スコットラン
ドの有名な銃職人Alexander Henryのことであって，こ
ちらも Frederick William Martino とは別人である。
Alexander Henryに関しては，たとえば1894年1月29
日付の『Evening Telegraph』紙が「Death of Mr Henry, The 
Gunmaker」という記事（2 頁）[23] で Martini-Henry








Martini-Henry ライフルの名前から Henry をファース
ト・ネームだと勘違いして，platinoid の発明者を「H. 
Martino」としてしまったのかもしれない。同様の誤伝
は他紙にも見られ，たとえば 4 ヶ月後の 1904 年 2 月
17日付の『Ohinemuri Gazette』紙の「An Inventive Genius」













There died in Sheffield, in October, 1903 (says 
Chambers’ Journal for January), a most remarkable man, 
Frederick William Martino, whose name is fixed in the 
public mind by his invention of the breech-action, for the 
Martini Henry rifle (the name Martini being given to it 
by accident instead of Martino). Born at Pisa. 
（中略） 
Martino’s development of platinoid with its superior 
electrical resistance over any other material, brought him 
into touch with Lord Kelvin. He was considered one of 
the greatest authorities on nickel, in the manufacture of 
which he was some years ago d#rectly interested.  
引用8.  1904年 2月17日付『Ohinemuri Gazette』紙
の記事「An Inventive Genius」[24] より 
（#は文字不明瞭） 
 
引用7には「who was of Florentine」とあり，引用8
には「Born at Pisa」とあるので，F. W. Martinoは（誤伝
を含む新聞記事なので無条件には信じにくいが）ピサ
生まれなのかもしれない。また，引用7, 8の両方に，
Martino は優れた電気抵抗を持つ platinoid を発明した
ことによって Kelvin 卿（Glasgow 大学の物理学者
William Thomson）の知遇を得た，とあるのは，platinoid
を試料として提供したことによって J. T. Bottomleyの
研究に貢献したことを指すであろう。J. T. Bottomleyの
母AnnaはWilliam Thomsonの姉なので，J. T. Bottomley
は William Thomson の甥にあたるのである（Silvanus 

















































底本：Richard Ellmann ed., James Joyce, A Portrait 
as the Artist as a Young Man, Franklin Watts, 
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恐らく丸谷の底本も variation が欠落しているのであろ
う。ただし，丸谷が注釈などの参考書としてあげてい






 また，5訳とも「The platinoid wire is insulated and the 
covering of silk that insulates it is wound double on the 


















上で引用 1（と 5 つの訳）を改めて読んでみると，や
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platinoid の発明者として紹介されている F. W. Martino
という人物について調査し，当時 Sheffield 在住で冶
金・金属製造業に携わっていた Frederick William 
MartinoがF. W. Martinoその人であろうと結論した。F. 
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